Content and function of thought in motor skill execution:Usefulness of a research approach based on functional contextualism by 外山 美樹 et al.
Content and function of thought in motor skill
execution:Usefulness of a research approach
based on functional contextualism
著者（英） Kiminori Aritomi, Miki TOYAMA
journal or
publication title


















1.  Graduate School of Human Sciences, University of Tsukuba
 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8574
2.  Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba
1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8574
Corresponding author   kiminori1985@gmail.com
Abstract: The purposes of this study were to examine the functions of thought during a sport task performance 
from the perspectives of objective recognition by researchers and subjective recognition by the participants 
themselves. Participants (n=30) were assigned to two different incentive presentation conditions (acquisition 
or loss according to achievement of the task) and were required to complete a dart throwing task while stating 
their thoughts aloud while executing it. A protocol analysis of the utterances revealed the following 10 thought 
categories: internal focus, external focus, psychological self-control, cognition of anxiety and tension, positive 
self-evaluation or emotion, negative self-evaluation or emotion, irrelevant thought, active attitude, passive 
attitude, and performance analysis. Six participants who completed the experimental task were interviewed 
and the data were examined using Personal Attitude Construct (PAC) analysis. In the interview, participants 
were required to generate the original thought categories from their own protocol and to interpret the thought 
contents and functions in the performance. Furthermore, cluster analysis with a similarity distance matrix of the 
generated thought categories revealed the overall structure of thought in each individual. These results showed 
that recognition of the contents and functions of thought during performance of a sport differed between the 
researchers and the participants. According to this, for example, even though thought is generally considered as 
negative thinking, depending on the individuals involved in the task, it could be recognized as positive thinking. 
The results of this study suggested that, to understand the function of thought during a sports performance, it is 
necessary to understand the context in which an individual is placed and to base the interpretation on the meaning 
and experience for the individual.
Key words : self-talk, cognitive behavioral approach, third wave of cognitive behavioral therapy, acceptance & 
commitment therapy, PAC analysis
キーワード：セルフトーク，認知行動アプローチ，第三世代認知行動療法，アクセプタンス＆コミッ
トメント・セラピー，個人別態度構造分析
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用語で表現されている（e.g. Hatzigeorgiadis et al., 














り（e.g. 有冨ほか，2013; Hardy et al., 2015; Hatzi-




検討がなされている（Hatzigeorgiadis et al., 2011; 
Tod et al., 2011）．もう 1 つは，課題や競技を行っ




法（think aloud method; Ericsson and Simon, 1993）
や事後の内省報告によって思考を観測した研








































おける検討においては，先行研究（e.g. Peters and 



































































































































する．技能遂行中の感情状態は CBT の理論（e.g. 
Padesky and Mooney, 1990）および先行研究（有冨・
















としてダーツ投げ（Peters and Williams, 2006; Van 




































大 学 生 30 名（ 男 性 15 名， 女 性 15 名； ダ ー
ツの経験あり 19 名，経験なし 11 名；平均年齢
20.03 ± 0.81 歳）が実験課題に参加し，そのうち
実験参加後 1 週間以内注 2）に，面接調査への協力
が得られた大学生 6 名（女性 6 名）を対象とした．
2.	 測定尺度
感 情 状 態： 横 山（2005） の 気 分 プ ロ フ ィ ー
ル 尺 度（proﬁle of mood state: POMS） 短 縮 版 の
うち，関連する先行研究（有冨・外山，2017；













毎（第 1―第 2 セット，第 2―第 3 セット，第 1
―第 3 セット）の 95% 信頼区間の最小可検変化












パフォーマンス：投擲は 3 投× 3 回（計 9 投）
を 1 セットとして，全 3 セット行い注 3），各セッ
トの合計得点をパフォーマンスの得点とした 1 投






































































































































































































テゴリーを見ていくと，D，M，P の 3 名は【II．
身体外部への注意】が高いことから，本研究の課
題（小筋技能課題）に有効とされる外的焦点づけ





































































































態の変化について着目すると，D と M において














































































































































A 男性 獲得 ［不安・緊張］ 2s-3s：低下 　 2
B 男性 獲得 ［不安・緊張］ 1s-2s：低下，2s-3s：上昇 　 3
C 男性 獲得 ［疲労］ 1s-3s：低下 　 0
D 女性 獲得 　 1s-2s：低下 0
E 女性 獲得 　 1s-3s：低下 2
F 女性 獲得 ［疲労］ 1s-2s：上昇 　 2
G 女性 獲得 ［疲労］ 1s-2s：低下 　 2
H 男性 損失 ［活気］ 2s-3s：上昇 　 1
I 男性 損失 ［活気］ 2s-3s，1s-3s：上昇 　 0
J 男性 損失 ［活気］ 2s-3s，1s-3s：上昇 　 1
K 男性 損失 ［活気］ 1s-2s：低下，［疲労］ 1s-2s，1s-3s：上昇 　 1
L 男性 損失 ［不安・緊張］ 1s-2s，1s-3s：上昇，［活気］ 1s-2s，2s-3s，1s-3s：上昇 　 0
M 女性 損失 ［疲労］ 2s-3s，1s-3s：低下 1s-3s：低下 0
N 女性 損失 ［活気］ 1s-2s，1s-3s：上昇，［疲労］ 2s-3s，1s-3s：上昇 1s-2s：向上 2
O 女性 損失 ［疲労］ 2s-3s：低下 　 1
P 女性 損失 ［不安・緊張］  2s-3s：低下，［活気］ 1s-2s，1s-3s：上昇 　 2








I II III IV V VI VII VIII IX X
D 4( 7.4) 15( 27.8) 6( 11.1) 4( 7.4) 6( 11.1) 6( 11.1) 3( 5.6) 4( 7.4) 4( 7.4) 2( 3.7) 54( 100 )
E 1( 1.3) 8( 10.0) 5( 6.3) 3( 3.8) 10( 12.5) 14( 17.5) 27( 33.8) 8( 10.0) 3( 3.8) 1( 1.3) 80( 100 )
M 14( 14.1) 31( 31.3) 7( 7.1) 6( 6.1) 11( 11.1) 8( 8.1) 9( 9.1) 4( 4.0) 3( 3.0) 6( 6.1) 99( 100 )
N 1( 1.2) 4( 4.7) 0( 0) 3( 3.5) 14( 16.5) 0( 0) 59( 69.4) 4( 4.7) 0( 0) 0( 0) 85( 100 )
O 0( 0) 11( 16.7) 16( 24.2) 2( 3.0) 9( 13.6) 12( 18.2) 5( 7.6) 6( 9.1) 2( 3.0) 3( 4.5) 66( 100 )





















パフォーマンスの低下が見られ（第 1―第 3 セッ
ト），遂行前に教示された課題の目標（BULL に
的中）は達成されなかった．








































































































$ 男性 獲得 [不安・緊張］ 2s-3s：低下 
% 男性 獲得 [不安・緊張］ 1s-2s：低下，  2s-3s：上昇 
& 男性 獲得 [疲労] 1s-3s：低下 
' 女性 獲得 1s-2s：低下 
( 女性 獲得 1s-3s：低下 
) 女性 獲得 [疲労] 1s-2s：上昇 
* 女性 獲得 [疲労] 1s-2s：低下 
+ 男性 損失 [活気] 2s-3s：上昇 
, 男性 損失 [活気] 2s-3s，1s-3s：上昇 
- 男性 損失 [活気] 2s-3s，1s-3s：上昇 
. 男性 損失 [活気] 1s-2s：低下， [疲労] 1s-2s，1s-3s：上昇 
/ 男性 損失 [不安・緊張］ 1s-2s，1s-3s：上昇，[活気] 1s-2s，2s-3s，1s-3s：上昇 
0 女性 損失 [疲労] 2s-3s，1s-3s：低下 1s-3s：低下 
1 女性 損失 [活気] 1s-2s，1s-3s：上昇， [疲労]  2s-3s，1s-3s：上昇 1s-2s：向上 
2 女性 損失 [疲労] 2s-3s：低下 
3 女性 損失 [不安・緊張］  2s-3s：低下， [活気] 1s-2s，1s-3s：上昇 
4 女性 損失 [疲労] 1s-2s：低下 
注）　パフォーマンスおよび感情状態の変化における向上（上昇）・低下は，各セット間の差の絶対値がMDC値を越えたことを意味する
Table 3　課題遂行中にパフォーマンスまたは感情状態の変化が見られた研究参加者（実験参加者）
' 4 ( 7.4 ) 15 ( 27.8 ) 6 ( 11.1 ) 4 ( 7.4 ) 6 ( 11.1 ) 6 ( 11.1 ) 3 ( 5.6 ) 4 ( 7.4 ) 4 ( 7.4 ) 2 ( 3.7 ) 54 ( 100 )
( 1 ( 1.3 ) 8 ( 10.0 ) 5 ( 6.3 ) 3 ( 3.8 ) 10 ( 12.5 ) 14 ( 17.5 ) 27 ( 33.8 ) 8 ( 10.0 ) 3 ( 3.8 ) 1 ( 1.3 ) 80 ( 100 )
0 14 ( 14.1 ) 31 ( 31.3 ) 7 ( 7.1 ) 6 ( 6.1 ) 11 ( 11.1 ) 8 ( 8.1 ) 9 ( 9.1 ) 4 ( 4.0 ) 3 ( 3.0 ) 6 ( 6.1 ) 99 ( 100 )
1 1 ( 1.2 ) 4 ( 4.7 ) 0 ( 0 ) 3 ( 3.5 ) 14 ( 16.5 ) 0 ( 0 ) 59 ( 69.4 ) 4 ( 4.7 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 85 ( 100 )
2 0 ( 0 ) 11 ( 16.7 ) 16 ( 24.2 ) 2 ( 3.0 ) 9 ( 13.6 ) 12 ( 18.2 ) 5 ( 7.6 ) 6 ( 9.1 ) 2 ( 3.0 ) 3 ( 4.5 ) 66 ( 100 )
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スの低下が見られ（第 1―第 3 セット），遂行前
に教示された課題の目標（BULL に的中）は達成
されなかった．一方，感情状態（POMS）の変化
においては，疲労の低下（第 2―第 3 セットおよ
び第 1―第 3 セット）が見られた．












































2.2.2	 研究参加者 M の体験に基づく思考クラス
ターの解釈（抜粋）
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